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  A case of reticulum cell sarcoma of the left testis was described． The patient was a 52－year－old
man who complained painless swelling of the left scrotal content． For the period of nine months
following orchiectomy with postoperative irradiation （betatron， 4000 rads） and chemotherapy
（cyclophosphamide）， the patient has been doing well without any clinical evidence of recurrence．
Literature was reviewed briefly． The importance of scintiscanning in diagnosis of testicular


































    をもつ比較的明瞭な核のある細胞質の少ない腫瘍






































84％，線溶現象（一）．血液化学；Na 141 mEq／1， K
3・8mEq／」， cl l o5 mEq／／， BuN i6mg／d1，クレアチ
ニンO・8 mg／d1，尿酸4．7mg／dl， Ca 4．6 mEq／l， P
3・5mg／dl，コレステロール262 m9／dl．肝機能；総蛋
白量7・69／d1， AIG O．7， GOT Igu， GPT 25u，ア














































































            （水谷（1975）以降）





   I
w。R・C死
石・惣路 197461 左 X 生
斎藤・山崎 197461 左 X・R． 生
山川・大川 197466 左 X 生
田谷・稲葉 197460 右 X・R 生
三谷・ほか 197542 左→右 X 不明
山   中 197564 右 X・R 生
杉若・ほか 197544 左 X・R 生
自 験 例 ユ976 52 左 X・R・G生
Well differentiated lymphocytic
             （nodular or diffuse）
Poorly differentiated lymphocytic
             （nodular or diffuse）
Mixed lymphocytic and histiocytic
             （nodular or diffuse）
Histiocytic （nodular or diffuse）





























































     A：全身症状のないもの
     B：全身症状のあるもの



























































Table 4． Non－Hodgkin’s Iymphomasの治療方針
Stage 1 Radiot’nerapy （localized）
    Waldeyer ring （一）
     （Histology： nodular well differentiated
    lymphocytic， tumor size〈5 cm）
Stagc I Radiotherapy（extended）十Chemotherapy
    （上記以外のStage I）
Stage H Radiotherapy（extellded）十Chemotherapy
Stage皿 Chemotherapy（十Radiotherapy）
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